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Modern age, adolescents are more narcissistic than before (Hukushima, 1992; Machizawa, 1988).  The 
purpose of our study is investigating an association between psychosocial factors and narcissism which 
consisted of “grandeur type” and “sensitivity type” in adolescent women. We examined their self-concealment, 
relationship with parents and friends, and mental health as psychological factors. We handed out 
questionnaires to 217 female university students. These questionnaires included the grandeur/sensitivity 
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type of narcissism scale, the self-concealment scale, the friendship scale, the parental bonding scale, and the 
general health questionnaire.  
We obtained the following results.1. Students who have sensitive type of narcissism tend to have more 
self-concealment. 2. Students who have sensitive type of narcissism like to take care of friends. On the other 
hand, students who have grandeur type of narcissism to enjoy light relationship in groups. 3. Students who 
have been raised by overprotective mothers or fathers tend to have sensitive type of narcissism. 4. Students 
who have sensitive type of narcissism tend to be less mentally healthy. As mentioned above, the sensitive 





































































































うとする「評価過敏性」の 2 つの下位尺度、全 18 項目から構成される。下位尺度得点が高いほ
どその傾向が強いことを示す。5 件法で回答する。 
（３）日本語版自己隠蔽尺度 









回避」、集団で表面的な面白さを指向する関わり方をする「群れ」の 3 つの下位尺度、全 17 項
目から構成される。下位尺度得点が高いほどその傾向が強いことを示す。4 件法で回答する。 





(care)」の 2 つの下位尺度、全 25 項目から構成される。養育項目は愛着(affection)、暖かさ
(emotional warmth)、共感(empathy)、親密さ(closeness)など（逆の意味では無関心、拒否）の
度合いを計っている。過保護項目は、操縦（control）、侵入（intrusion）、過剰接触（excessive 
contact）、幼児扱い（infantilization）、自立的行動の妨害（prevention of independen tbehaviour）
などの度合いを計っている。下位尺度得点が高いほどその傾向が強いことを示す。4 件法で回答
する。 
（６）日本語版 GHQ30（全般的健康質問票：General Health Questionnaire） 












対象者 217 名の平均年齢は、20.35 歳であった。父親がいる者は 197 名、母親が居る者は 210 名、


























































































































































群分けした。①「混合型」49 人、②「誇大型」44 人、③「過敏型」58 人、④「低自己愛型」66 人
























父 親 の 養 護  
父 親 の 過 保 護  
母 親 の 養 護  
母 親 の 過 保 護  
誇 大 性  
評 価 過 敏 性
身 体 的 症 状
一 般 的 疾 患 性
GHQ 総 得 点
群 れ  
ふ れ あ い 回 避  
. 370***












不 安 と 気 分 変 調
自 殺 念 慮 と  
う つ 傾 向  
***p<.001、**p<.01、*p<.05



















 Table4 1 要因分散分析結果 
 
 
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD F値 多重比較
39.86 11.478 33.93 9.657 40.86 9.644 34.68 10.446 6.267***
17.22 2.608 15.11 2.951 17.16 2.567 15.18 2.903 9.803***
15.08 2.629 15.43 2.463 15.97 2.636 15.56 3.138 .93
14.29 2.646 14.50 2.358 13.05 2.910 13.39 2.565 3.601*
14.57 7.053 9.53 3.985 14.84 6.691 10.26 5.581 11.525***
2.39 1.441 1.45 .975 2.38 1.349 1.55 1.205 8.750***
2.63 1.788 1.76 1.451 2.88 1.464 2.11 1.500 5.470**
2.43 1.646 2.01 1.526 2.45 1.465 2.44 1.675 .868
2.16 1.434 .52 .901 1.26 1.446 .56 .879 5.784**
3.78 1.598 2.57 1.620 3.53 1.625 2.20 1.747 11.762***
2.18 2.017 1.22 1.775 2.34 2.057 1.41 1.797 4.464**
21.27 8.187 23.60 7.177 20.95 8.397 21.08 8.175 1.068
12.49 6.073 9.76 5.108 11.26 5.482 9.62 5.085 3.209*
24.29 8.933 27.95 7.121 26.03 6.961 27.47 6.583 2.483















































































































跡見学園女子大学文学部紀要 第 50 号 2015 
 
入（intrusion）、過剰接触（excessive contact）、幼児扱い（infantilization）、自立的行動の妨害













































































大型」が、米国精神医学会が定めた精神障害の診断基準である DSM-IV-TR（Diagnostic and 
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